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JCM Sha （所属 ・無）
(2014.11.28～2016.11.27) 
受入教員：半谷吾郎
研究題言 ．ニホンザノレの社会構造の差異： 飼育群 ・餌付け詳 ・野生群の比較









（不AsuraInternational Seminar (Primatology and Wildlife Science）との共催）
第 l回： 2016年4月27日 （水）＊
Anna Wilkinson (Visiting Associate Professor, Wildlife R巴searchCenter of Kyoto University, University of Lincoln) 
「Cold-BloodedCognitionJ 
第2回 ：2016年6月3日 （金）本
Ralph Adolphs (California Institute of Technology）「Theneuroscience of human social cognition （人間の社会的認
知の神経科学）」
第3田： 2016年6月 14日 （火）
Anthony J.Tosi (Kent State University) fHybrid genetic patterns: examples企omthe papionins」
第4回： 2016年6月20日 （月）＊
Pablo Oteiza (Harv釘dUniversity and the Max Planck Institute for Neurobiology) 
「Anovel mechanism for mechanosenso1y based rheotaxis inlarval zebrafish」
Maude Baldwin (Max Planck Institute for Ornithology) fThe evolution of sweet detection in birdsJ 
第5回： 2016年6月21日 （火） ＊
A且naNekaiis ( Oxford Brooks U出versity)fWhy出・eslow lorises venomous and c担也ishelp us toconserv巴也em?J
第6回 ：2016年7月20日 （水）
Fabiola C. Espinosa Gomez (Department of Anthropology (Primatology), McGill University) 
「Physiologicalbases of dietary flexibility of Mexican howler mo出eys」
第 7回： 2016年 7月22日 （金）
Jona白血TDelafield But (Faculty of Humanities and Social Sciences, Universi旬ofStrathclyde) 
「Motororigins of narrative inteligence in early human lifeJ 
第8回 ：2016年 11月1日 （火）
Tetsuo Yamaori （国際日本文化研究センター名誉教授， 国立歴史民俗博物館名誉教授）「宗教学者からみた霊
長類学j
第9回： 2017年2月2日 （木）
Takayuki Wada (Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University (NEKK.EN)) 
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「結核菌の遺伝的多様性に係る二研究：公衆衝生学への応用と宿主適応進化（Bi加eatingresearch on genetic 
diversity ofMycobacterium凶berculosis:Public health and Host adaptation) J 
第 10回： 2017年2月21日 （火）
Jacob C. Du且n (Dep出tロ1己ntofLifi巴Scienc巴 AngliaRus凶 Universi守） 
「Loudcalls or big bals: Tradeoff between vocal tract and testes dimensions reflects different male reproductive 
strategies in howler monkeysJ 
第 11回： 2017年2月27日 （月）
長谷川政美 （統計数理研究所名誉教授）「マダガスカノレ ・象鳥の起穂と進化j
7. 2016年霊長類学総合ぜミナーノレ
The Interdiscipl匝arySeminar on Primatology 2016 












北島龍之介（ゲノム細胞分科 ・大学院生）The possibility of recapitulating也estem cel behavior in vitro for cerebral 
co1tex expansion in pnmates. 
Valeria ROMANO (WRC・研究員）From individuals to groups: the network science behind information and pathogen 
transmission. 
石壕真太郎（社会生態分科 ・大学院生）Kin structure among也reeneighboring groups of wild bonobos. 
日m剖 NAYl汀町A工 （社会生態分科 ・大学院生）Farming the forest edge: Local perceptions of human primate confl叫
in six high altitude villages in the Garhwal Himala》ras,Uttarakhand, India. 
Heun豆jinR訂 J（社会進化分里予．研究員）Can male Boロobos(Pan pa凶scus)deterτnine the peri- rulatorγperiod with som e 
precision? 
＜口頭発表2・研究計画＞
櫨原慧 （高次脳機能分科 ・大学院生）The establishment of Prepulse inhibition (PPI) measurement system in common 
marmoset (Callithrixjacchus). 
J 1口ゆり （思考言語分科 ・大学院生）Do other animals also prefer baby to adult? 
河本悠吾 （ゲノム細胞分科 ・大学院生）Functional analysis of bitter and sour taste receptor in primates. 
高田裕生 （統合脳システム分科 ・大学院生）Motphological changes of layer V pyramidal nemons in cortical 
motor-related areas afぬrspinal cord in ury in macaques. 
柘植仁美 （統合脳システム分科 ・大学院生）Disociating motor and cognitive functions of the nigrosむiataldopamine 
pathway in primates. 
接見真生 （系統発生分科 ・大学院生）Species identification method for molars of Cercop抽出血e:an approach using 
geometric morphometrics. 
黒木康太 （ゲノム細胞分科・大学院生）Gene Identification Involved in the Testes Development After B出hin Japanese 
macaques. 
糸井JI壮大 （ゲ‘ノム細胞分科 ．大学院生）Function and evolution ofbi廿ert日ster官c巴ptorTAS2Rs in lemu 
坂田良徳 （高次脳機能分科 ．大学院生）The effect of r巴lationshipon altruistic b巴haviorin m町mosets.
黒木結花 （認知学習分科 ・大学院生）Cultural evolution of Japanese macaques出oughinfonnative exchanges between 
individuals. 
峠明社 （社会生態分科 ・大学院生）Feeding behavior of three species of forest guenons living in Kalinzu Forest, Uganda. 
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